

































































































































































































































































































FFA 0．4 10．3 0．4　　　　18．6　　　　41．813．7 4．8Basal TG 0．9 13．6 1．1　　　　16．4　　　　37．312．7 8．6medium PL 0．5 8．3 2．1　　　　　3．9　　　　34．7 14．7 13．5
FFA 0．6 11．4 0．2　　　　20．2　　　　45．111．5 3．7
Tween　20 TG 0．9 15．6 15．6　　38．110．9 7．9
added　mediumPL 0．8 9．9 1．4　　　　　3．3　　　　42．714．2 14．4
FFA 0．2 11．6 0．1　　　　19．5　　　　43．512．2 4．3TRIA TG 1．1 19．0 1．2　　　　15．9　　　　37．810．1 6．4
added　mediumPL 0．6 12．4 1．3　　　　　0．1　　　　53．5 17．3 11．9
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　　In　this　experiment　related　to　Zygomycetes，　the　amount　of　the　mycelia　cultured　on　the
TRIA　added　basal　medium　was　more　than　that　of　the　mycelia　cultured　only　on　the　basal
medium，　in　both　of　shaking　culture　and　stationary　culture．　This　result　shows　that　TRIA
has　effect　on　the　growth　of　mycelia，　and　is　considered　to　be　caused　by　the　promotion　of
CO2イixation　due　to　Wood－Werkman　reaction　in　the　same　way　as　the　case　of　CO2　in　the
cell　containig　no　chlorophyll　of　plants．　That　is，　the　oxidation　of　an　organic　acid　is
actively　carried　out　as　the　energy　source　of　CO2－fixation，　and　oxaloacetic　acids，　malic
acid，　fumaric　acid　or　the　like　are　vigorously　formed　from　pyruvic　acid　being　a　CO2
－acceptor　and　CO2．By　the　vigorous　production　of　these　acids　being　the　materials　of　the
TCA　cycle，　it　is　considered　that　cell　wall　constituting　substances，　proteins　and　lipids　are
vigorously　formed　and　growth　is　promoted．
　　Further，　there　isγ一type　linoleic　acid　in　the　fatty　acids　of　Zygomyceteslo）．　This　acid
is　called　vitamin　F　and　the　precursor　of　prostaglandin　related　to　fatty　acid　metabolism．
This　acid　is　absent　in　Basidiomycetes　and　Ascomycetes．ll）Furthermore，　fungi　forming
strong　saccharifying　amylase　such　asルf％coγ班∬，1～乃励μs力ρo励α△or　the　like　are
known　in　Zygomycetes．　Especially，．R．」⑳o励αるis　applied　to　the　saccharification　of　the
starchy　raw　material　used　in　the　production　of　alcohol　according　to　the　amylo　process
or　the　production　of　saccharifying　enzyme　used　in　the　production　of　glucose　according　to
an　enyzymatic　saccharifying　process，　and　extremely　important　fungi　in　food　industry．
　　Presently，　TRIA　is　investigated　with　respect　to　the　adding　period　for　obtaining　the
best　effect　in　the　growth，　the　others　of　Zygomycetes，　and　the　kind　or　amount　of　a
surfactant．
　　Thanks：We　are　deeply　grateful　to　Mr．　Shigeo　Mitake　of　the　Development
Department　of　Ryukakusan　K．K．　and　Mr．　Hideto　Shibata　of　the　Development
Department　of　Iatron　K．K．　for　their　offer　of　TRIA　and　Tween　20　in　conducting　this
experiment．　Further，　we　express　our　heartfelt　gratitude　to　Prof．　Terunobu　Misono　of
Wayo　Women’s　University　and　Prof．　Toshio　Muramatsu　of　Tokyo　Medical　and　Dental
University　for　their　proper　advices．　Lastly，　we　owed　Mrs．　Taeko　Ijuin　for　some
experlments．
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